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Summary:
Nowadays, almost all natives in ex-Spanish colonies have accepted 
the Spanish naming system and elements of Spanish proper names and 
surnames. After explaining the Spanish naming system, this paper traces 
the process of their acceptance of Spanish names from 16th century to 
the modern era, taking up some non-Spanish persons and their names; 
La Malinche, José Rizal, Rigoberta Menchú, Evo Morales, etc., including 
names of common individuals. At the very beginning of Spanish Conquest, 
baptized indigenous people acquired Spanish baptismal names. However, 
it is in the second half of the 19th and the 20th century that the Spanish 
naming system and the concept of family names were accepted widely. 
Modern states as James Scott points out, have projects of standardization 
and legibility. Permanent and inherited patronyms are necessary for state 
formation. Indigenous people tactically changed their names officially into 
Spanish names at eventual occasions. Above all, when many indigenous 
children were involved in modern education system, they were registered 
in accordance to the Spanish naming system. But at the same time they 
continue to use indigenous names in personal intimate sphere. Recently, this 
tendency has begun to move toward the opposite direction. Mexico, which 
declared herself a multicultural nation in 1992, recommends that indigenous 
people adopt their proper native names.
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を証言している先住民の名を列挙すると、Rufino Domínguez Santos、Gustavo 









１）洗礼名は次の通りである。Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María 
de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. 下線は、固有名の各要素で
ある。Josep Palau i Fabre, Picasso vivo （1881-1907）, Polígrafa, 1980?, p.28, には、固有名の各
要素の由来が説明されている。姓要素は、Ruiz y Picassoと表記される場合もある。“y”は
英語の“and”にあたる。
２）Jonathan Fox and Gaspar Rivera-Salgado ed., Indigenous Mexican Migrants in the 
United States , University of California, San Diego, 2004, pp.69-95. 実際には、上記のうち
いくつかの姓名には、第二節で紹介する先住民系がもつスペイン語姓の特徴が現れている。































３）James Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition 




























７）Christina Bolk Turner and Brian Turner, “The role of mestizaje of surnames in 
Paraguay in the creation of a distinct New World ethnicity,”Ethnohistory , 41:1, 1994, 
pp.139-165などがある。本小論ではこうした成果も利用できていない。
Gabriel José de la Concordia
García Márquez
父 Gabriel Eligio García Martínez
母 Luisa Santiaga Márquez Iguarán
表：ガブリエル・ガルシア＝マルケスの姓名構造




























ア家の家系図掲載をガルシア＝マルケスは認めなかった。Gabriel García Márquez（edición 





























































女性の場合、María del Mar, María del Sol, María de las Mercedesなどがある。




15）Bolivia, Ministerio de Justicia, “Promulgan en Sucre el nuevo Código de las Familias 
y del Proceso Familiar,” [http://www.justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-de-
prensa/1498-promulgan-en-sucre-el-nuevo-codigo-de-las-familias-y-del-proceso-familiar]
16）たとえば、ミレニオMilenio紙“Avala pleno del ALDF cambio en orden de apellidos,” 
2014/6/10.［http://www.milenio.com］また、以下のメキシコ連邦区市民登録法第58条を
参照のこと。［http://www.aldf.gob.mx/archivo-4c1dd1ef8815f0db9187652d7bd673ab.pdf］
17）Argentina, Sistema Argentino de Información Jurídica,“Artículo 64, Codigo Civil y 
Comercial de la Nación, aprobada por ley 26.994, promulgada según decreto 1795/2014.”
［http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf］




























19）“Artículo 192, Reglamento para la aplicacion de la Ley de Registro Civil : Del nombre 
y apellidos subsección 1: Del nombre propio.”［http://noticias.juridicas.com/base_datos/
Privado /rrc.t5.htm］
20）Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil, “José y María, Rodríguez y Gómez: 
los nombres y apellidos más comunes de los colombianos…” ［http://www.registraduria.
gov.co/rev_electro/articulos/jose_maria.htm］
21）ガルシア＝マルケス『生きて、語り伝える』70頁。




記・系図総索引」22）で採取されている各種人名事典で “de la Concordia”を人
名表記に含めているものはない。しかし、死去時に各種メディア上に掲載され




















22）Biography and Genealogy Master Index. 人名検索サイトancestry.com で参照。
23）2010年調査では、人口の約４割170万人（非先住民言語話者を含む）が先住民である。サ
ポテコ人口は77万人で、オアハカでは最大の民族集団である。México, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Acciones de gobierno para el desarrollo 
integral de los Pueblos indígenas; informe 2011 , CDI, 2011., pp.410-413.［CDI_informe_2011.
pdf, http://www.cdi.gob.mx］オアハカは、ナワ語圏ではないが、アステカ領域だった。
24）Benito Juárez（edición de Héctor Cuauhtémoc Hérnandez Silva）, Apuntes para mis 

























25）México, CDI, Acciones de gobierno , p.410-413.
26）研究論文としては、María de Lourdes Aguilar Salas, “Antroponimía náhuatl en los antiguos 







28）James Lockhart, The Nahuas after the conquest: A social and cultural history of the 
Indians of Central Mexico, Sixteenth through Eighteenth Century , Stanford University 
Press, 1992, p.118.


























































31）Bernardino de Sahagún, Book 12: the conquest of Mexico, Florentine Codex: general 
history of the things of New Sapain , Monographs of School of American Reaserch, No.14, 
Part XIII, University of Utah, 1975, p.25 and p.45. 





している。Camilla Townsend, Malintzin’s choices: An Indian woman in the conquest of 
Mexico, New Mexico University Press, 2006, pp.12-13.
33）Lockhart, The Nahuas after the conquest , pp.117-130. 以下の記述は、同書で「命名パタ
ーンの変容」と題された節に依拠している。
34）Ibid., pp.120-121.
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く35）。かわって、ひとつには、聖人名やカトリック教義に由来する名が入るよ
















った会議記録である。会議参加者として、Don Juan XicotencatlやDon Juan 
Maxixcatzinというスペイン語名＋ナワ語名の名も記録されている。しかし、









36）“Assesing the Maize Tribute in the Nahua Cabildo,” Matthew Restall, Lisa Sousa, 
Kevin Terraciano, ed., Mesoamerican voices: native-language writings from Colonial 
Mexico, Oaxaca, Yucatan, and Guatemala , Cambridge University Press, 2005, pp.129-130. 
Lockhartら編による英語訳史料集からの再録である。


























くイストリルソチトルFernando de Alva Ixtlilxóchitl, テソソモクHernando Alvarado Tezozómoc、
チマルパインDomingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtehuanitzinらがいる。
しかし、ここにみられるナワ語姓は、人名検索サイトancestry.comで確認する限りでは、現在に
引き継がれていない。1970年代に発表された調査では、300弱のナワ語姓が収集されている。ナワ
語圏の住民のうちナワ語姓をもつものは５％以下だとしている。Fernando Horcasitas, “Cambio y 





















































リサルのほか、Jose Rizal y Alonsoとするもの、Jose Rizal y Alonzoとするもの、










42）Narciso Claveria, Catálogo Alfabético de Apellidos（1849）, National Archives Publications, 
Manila, No.D-3, 1973.［http://www.pilipino-express.com/pdfs/inotherwords/060916_
Claverias_Catalogue.pdf］
43）Austin Craig, Lineage, life and labors of José Rizal Philippine Patriot; a study of the 
growth of free idea in the Trans-Pacific American Territory , Philippine Education 
Company, 1913.（ここではパブリックドメインのKindle版を参照した。）
44）フィリピンにおける中国系移民については、以下を参照のこと。菅谷成子「スペイン領

































47）Rizal-Blumentritt correspondence, （Writings of José Rizal）， vol.2, part 1, José Rizal 







































































51）Rigoberta Menchú（con la colaboración de Dante Liano y Gianni Mina）， Rigoberta: La 

























































54）Muruchi Poma, Evo Morales, Die Biografie, Militzke Verlag, 2007. ただし、未見である。




チュア系のキスペQuispe, コンドリCondriなどがある。“Estudio revela que Mamani es el 






Instituto Nacional de Estadística, “Primer apellido más frecuente por Nacionalidad, Hoja 3: 





























ガブリエル・コンドルカンキJosé Gabriel Condorcanqui である。
































60）Rosalio Moisés, Jane Holden Kelly, and William Curry Holden, The tall candle; the 





































64）Rosalio Moisés et.al., The tall candle , p.３.































65）Horcasitas, “Cambio y evolución en la antroponímia náhuatl,” p.282. 
66）Ibid., p.281.

































































70）México, Secretaría de Educación Pública, La casa del estudiante indígena: 16 meses de 
labor en un experimento psicológico colectivo con indios , 1927, p.66.

























庁Instituto Nacional Indigenista, INIは、その政策の基本を担っていた組織で
あった。しかし、1992年、憲法改正により、メキシコは「複数文化国家」と
再定義される73）。INIは解体され、2003年には新たな担当部署としてメキシ



































74）Xóchitl Gálvez Ruiz, Arnulfo Embriz Osorio, ¿Y tú cómo te llamas? : las voces de los 
pueblos indígenas para nombrar a la gente, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de 
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